






Evaluation of Slope Stability 
for Full-scale Test Embankments 
Hakuju Y AMAGUCHIへYoshioOHNE， Kunitomo NARITA， 
Tetsuo OKUMURA， Nobutoshi INABA** and Katsumi KATAGIRI叫
In the evaluation of safety for sliding of cohesive slopes and for bearing capacity on soft 
foundations， effect of progressive failure and strain-dependent instability have been special 
concerns instead of limit equilibrium approach. Some simple and practical methods of estimating 
foundation failure of clay deposits have already been proposed on the basis of field measurements 
and finite element analysis， by taking notice of the relationship between settlment (or surcharge 
load) and lateral deformation. 
In the present paper， results of field failure tests performed on full-scale model embankments 
of about 5-m in height are studied， comparing with finite element soultions on them， toexamine 
the relationship between slope stability and lateral deformation of embankments. Procedures for 
safety control are then discussed for an actual earth dam with an inclined core of material 



















































ゾーンI ( 砂 ) 85.7万ぱ
ゾーンI (泥岩〕 19.8万ぱ
トレ ン， フィノレター 3.4万ぱ
副庭 159.3万m3 (延長 793m)





























土の種類 関東ロ ム (VH，)
湿潤密度r，(g/cm3) 1. 30 1.38 
含水比 ω(%) 121 116 
コン{直 コーンベ不 4.7 7.5 
qc (kgf/ cm') タッチコーン 4~7 8~12 
一軸圧縮強度 qu(kgf/cm') 0.67 0.88 
三軸 Cu (kgf/cm') 0.36 0.67 
uu れn 4.80 3.7 
三軸 c' (kgf/ぱ) 0.20 0.33 
CU 再'n 31.0 31.3 
じ関東ロ ム材で高さ約5mの盛土を造り，これを 2区

























































面肩の No.2で前半(hニ 2mまで)，その下の No.4で
後半 (h=2 mから〕に若干の間隙圧上昇が見られる以
外は，全実験行程を通じて間隙圧の変化がほとんどない。








の上限 (Ê=O.5~O.75)， C - 2実験では下限 (E=
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h=2. OmlFs =2.81 
























K 50 88 
n 0.4 0.4 
Rf 0.75 0.67 
































Shear strain '( ('10) 
図-12 Fs~y関係
一民=(01-03)1 
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1 : 2.0，γtニl.3tf/m'， Cu = O. 36kgf/cm'，φu=4.80) に













図-17 Fs~ó'関係 (C -1実験)






































H=4.6m Iこ対し F，与4.5，これを図 13に適用すると斜















































































5) Bishop， A. W.: Some Factors Controlling the 
Pore Pressure Set Up during the Construction of 




3 )各帯片における (σ"τi)の組合わせを図 18(b)に
あてはめると，対応するクリーフー率すzが求まるので，ク
リ 7・変形量は平ix1iで与えられる。これを全帯片につ
いて累計すると斜面全体のクり プ変形量が定まり， 2) 
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7)中瀬明男・中ノ堂裕文・日下部治 斜面および盛土
のための安定図表，技報堂，東京， 1973. 
(受理昭和田年 1月30日)
6.おわりに
土構造物の破壊予測や安定性の評価において，変形に
着目することの重要性はすでに多く指摘されており，検
討の具体的な方法についても幾つかの有用な手法が提案
されている。これらは，崩壊を含む実測例に基づいたも
の，室内実験を手掛りとしたもの，さらに精密な FEM解
